




nomic Association)において，ロストウ(W. W. Rostow)のテイク・オフ仮説
をめぐって活発な議論が展開された。それ以前の1950年代からクズネッツ


















































































































史」(An Economic Historyof Modem Bitain)の中で，工業化は1839年までは
未完成であり，それまでは産業組織は古い殼にとらわれており，さまざま
な過渡期的様相を呈していたと述べ，いわば経済発展の過渡期的特質を強









































スは，「経済史の理論」(Hicks, J.R. (1969）Ａ Theory of Economic Histroy,































































の活用の３つである」(Landes, D.S. (1965) Technological Change and Develop-
ment in Western Europe, 1750-1914, in The IndustrialRevolution and After,Part l，































(Deane. Ｐ･,Capital Formation in the IndustralRevolution before the Railway Age,
Economic　Development　and　Cultural　Change, vol.IX, ｎ０.3, 1961, in Francis
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